




EXPERIMENTAL STUDY ON THE REUSE OF INDUSTRIAL 
WASTE IN LIQUEFIED SOIL STABILIZATION MATERIAL
Hideaki Shibata＊1， Masatomo Tanaka＊2
Abstract: Today’s mass production and mass consumption society is a result of changes in the life style 
and social and economic activities of people, who have given priority to the pursuit of efficiency, comfort 
and convenience. Today, people are producing a huge amount of wastes while consuming a vast amount 
of resources. However, landfill has been a serious social issue especially in cities where the capacities of 
landfill sites are small. Thus, measures should be urgently implemented to reduce the amount of 
industrial wastes transported to landfill sites and promote recycling of the wastes. In order to increase 
the recycling of industrial wastes, attempts have been made to use the wastes as alternatives of soil 
materials as the method can treat a large quantity of wastes. In this study, the possibility of using 
various industrial wastes as materials for liquefied soil stabilization was investigated. Consequently , the 
following conclusions were obtained from the experimental results described above：1）Coal ash and 
volcanic ash were found to be usable even intact as materials for liquefied soil stabilization. High 
strength can be expected by adjusting cement content. 2）Crushed stone powder can be used as 
materials that satisfy the standards of the Tokyo Metropolitan Government.
Key words:  Liquefied soil stabilization, Lightweight Falling Weight Deflectometer（FWD）， Coal ash, 
Unconfined Compression Strength
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使用できる材料であることがわかる。さらに，各材料の
配合に必要な水の量（調整含水比）と材齢28日の一軸
圧縮強さとの関係を図-24に示している。この図より，
砕石粉の調整含水比が60～65％，石炭灰で40～50％，
火山灰で30～40％とそれぞれ材料によって配合に必要
な水の量が異なることがわかる。
5．土槽実験による検証
数種類の産業廃棄物について流動化処理材への適用範
囲について調査してきたが，ここで石炭灰を例として，
実際の土槽を作成し，その強度の経日変化を調査したの
で，その結果を報告する。土槽は直径90cm深さ30cm
とし，材料の配合は4.1項での実験結果を参考にして決
定した。フロー値が210mm程度である。
石炭灰　　　： 1128.7kg/m3
水　　　　　：  470.7kg/m3
高炉セメント： 91.7kg/m3
写真-3は作成時の土槽である。図-25に一軸圧縮試験
結果を示している。流動化処理材について東京都の基準
では作成後7日と28日の強度のみでよいが，他への利用
も考慮して半年間調査した。図-25より，7日で347kN/
m2　28日で520kN/m2と東京都の基準内の強度を示して
いる。さらに2ヶ月で709kN/m2 3ヶ月で1165kN/m2と
強度増加が生じている。一方，6ヶ月で727kN/m2と3
カ月目よりも強度低下が生じることが分かる。
6．結論及び考察
上記の実験結果より，次のことが得られた。
１． 石炭灰はそのままでも，十分流動化処理土の土質材
料に成り得ることがわかる。更にセメント量の調整
により，高強度の期待できる材料であることがわか
る。
２． 火山灰は材料分離を考慮して使用すれば，高強度の
流動化処理材になり得る。
３． 砕石粉は東京都の基準を満たす材料として使用でき
る。
４． 今までの実験では，廃棄物が保持している有害物質
の溶出についての検討を行っていない。今後，さら
に実際の現場等での対応を深めることにより，廃棄
物の利用範囲を検討し進める必要がある。
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図−24　調整含水比と一軸圧縮強さとの関係 図−25　一軸圧縮強さ
写真−3　土槽実験
